












































































i7一一一一-25 多摩地区 特 7j1 区(昭和62年4月) (昭和59年8月)
面 積 (knl) 484.11 625.13 
メ y ン ニL 数 9，141 10.377 
平 均 階 数 1.7 1.8 
ノオ¥二 建 物 730，554 1，568，480 
キ東 木 1、f旦主 269，962 331，389 
防 火 造 386.273 983，564 
数 簡 易 耐 火 1、2旦量二 24，080 58，581 
耐 火 Jl旦K 50.239 194.946 
建築面積の区市町村面積に占める割合(%) 9.3 32.9 
全建物平均建ぺい率 (%) 29.8 41.4 
」
混 木 造 29.6 17.2 
成 防 火 I‘f旦t 49.5 53.6 
率 両t 火 造 20.9 29.1 
震災時通行可能道路率 ( %) 5.3 8.4 





















































































































































































































































































































































































表 2ー 2 地震時の区別要因別総合出火危険
(震源:相模トラフ 規模:マグニチュード7.9 季節:冬時刻:18時頃)
火気器具 化学薬品 工業炉 危険物施設 その他 合 計
千代田 6.75( 2.03) 7.56(0.83) o .01( 0.00) o .43 ( 0.07) 0.00(0.00) 14.75( 2.93) 
中 央 11.36( 2.12) 2.23(0.29) 0.00(0.00) 0.38(0.07) 0.01 (0.01) 13.98( 2.49) 
j巷 17.17( 4.27) 10.22(0.84) 0.08(0.02) o .49( 0.09) 0.01 (0.01) 27.97( 5.23) 
新 宿 20.71( 8.74) 5.56(0.57) 0.02(0.00) 0.65(0.11 ) 0.01(0.01) 26.95( 9.43) 
文 尽 9.78( 5.12) 7.55(0.58) 0.03(0.01) 0.55(0.10) 0.00(0.00) 17.91( 5.81) 
d口A 東 11.02( 5.15) 3.07( 0.46) 0.05(0.04) 1.16( 0.20) 0.03(0.02) 15.33( 5.87) 
墨 田 14.34( 7.53) 7.82(1.55) 0.27(0.15) 0.85(0.15) 0.04(0.03) 23.32( 9.41) 
江 東 21.59( 8.37) 4.71(0.88) 0.25(0.08) 0.79(0.14) 0.26(0.18) 27.60( 9.65) 
口口 )1 17.07( 9.78) 4.78(0.55) 0.27(0.12) 0.81(0.14) 0.01 (0.01) 22.94(10.60 ) 
日 黒 11.64( 6.70) 3.52(0.39) 0.10(0.06) 0.19(0.03) 0.03(0.02) 15.48( 7.20) 
大 回 26.54(16.90 ) 5.96(0.75) 1.00( 0.40) 1. 22( 0.21) 0.16(0.11) 34.88(18.37) 
世田谷 31.15(20.74) 6.82( 0.44) 0.03(0.00) o .48 ( 0.08) 0.74(0.52) 39.22(21. 78) 
渋 谷 13.99( 5.67) 3.98(0.30) 0.02(0.02) 0.15(0.03) 0.01(0.01) 18.15( 6.03) 
中 野 15.66(10.48 ) 2.63(0.28) 0.00(0.00) 0.15(0.03) 0.02(0.01) 18.46(10.80) 
本多 並 24.04(16.79) 3.79(0.29) 0.04(0.03) 0.32(0.06) 0.01(0.01) 28.29(17.18) 
豊 島 15.56( 8.75) 3.71(0.35) 0.00(0.00) 0.62(0.11) 0.25(0.17) 20.14( 9.38) 
北 16.52( 9.68) 7.06(1.07) 0.27(0.13) 0.77(0.13) 0.61(0.42) 25.32(11.43) 
荒 )1 1O.32( 6.87) 4.74(0.73) 0.20(0.09) 0.52(0.09) 1. 51(1.05) 17.29( 8.83) 
板 橋 19.84(10.26) 14.31(2.45) 0.40(0.19) 1.07(0.19) 0.16(0.11) 35 . 78(13.20 ) 
車東 ，馬 17.01(11.82) 3.11 (0.24) 0.01(0.04) 0.25(0.04) 0.13(0.09) 20.51(12.23) 
足 立 33.20(20.70) 8.81(1.45) 0.20(0.16) 0.92(0.16) 2.37(1.65) 45.50(24.12) 
葛 飾 25.82(17.87) 5.52(0.86) 0.18(0.14) 0.78(0.14) 2.09(1.45) 34.39(20.46 ) 
江戸川 25.70(18.54) 6. 85( 1. 05) 0.24(0.10) 0.56(0.10 ) 2.67(1.86) 36. 02( 21. 65) 
3.67(1.78) 1 14.11(2.47) 1 1.22(7.75) 1580.09(264.08) 
※( )内の数字は木造建築物からの出火件数を示す
鈴木・東京の地震時における出火と延焼の危険予測
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ここで， r ( v ) :風速補正係数(=0，048v +0.822) 
v 風速













S下=n.k下(t + l110g一一一. "' . ， . uVo e t + 25 





下 3 13.91d 一一一一
3十一:---a+一一一一一8 -， 10+ V 
k""，= - (a + b)( 1 +0.005V2) 
側一 3 8d 
3 +--;:-a 十、
8 ~ ， 11. 5 ( 5 + 0.25V ) 
k" (a + d)( 1 +0.002V2) 一
上 3 34.78 d 






























































































































































成比率 (13)X建べい率 (25，30， 40， 
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25.0% 52.7% 0.35 
35.0% 49.0% 0.35 
45.0% 45.7% 0.35 
55.0% 42.6% 0.35 
25.0% 36.8% 0.50 
35.0% 32.6% 0.50 
45.0% 28.9% 0.50 
55.0% 25.4% 0.50 
65.0% 22.2% 0.50 
75.0% 19.1% 0.50 
55.0% 8.9% 0.65 
65.0% 5.3% 0.65 
75.0% 1.9% 0.65 


























1十C. exp (-D . t)
Vm(t)=A+τ一loge I 唱 /…………・…………・…...・H ・-……...・H ・.式1
但し Vm( t) :出火点からの平均延焼速度
A， B， C， D 求めるべきパラメータ (A，c， D<O) 
時間
B.D 
Vt(t)= (A-B ・D)十一一一一一一1 -C . exp(-D . t、
=a 十一 b ，ー ァーーで一...・H ・...・H ・.…..・H ・-………....……...・H ・...・H ・H ・H ・.・式2
但し Vt ( t):ある時刻の瞬間延焼速度
a=A-B ・D， c=C， b=B.D， d=D 
であったとする。ここで mj， U k 
とし




Vm(t， ai， si' mj， U)= 
V m(t，α;， s;， mj， U，)十
日一日唱




1 0 '''' --1J r 1' U'J 
-V m(t，αi， s;， mj' u，)f 





Vm(t，αi， si' m， U)= 
Vm(t， ai， s;， m" U)+ 
k -k， 
-一ーよ lVm(t，ai， si' m2， U) k 2-k， 









À~= (l a， ß ， ~-'(Vm(t ， a"ß"m ， U) 
μ1=11α2 s21 Ivm{t，α2，九m，Ul





















建ぺい率 : 47.7% 
木造率 : 10.3% 
防火木造率:58.7% 
耐火造率 : 30.9% 
度札→品位」 ※風速は、 3.7.9.11m/sec
の4ケース



























































Urban Structures And Facilities (市街地状況)， Fire Spread (延焼)， Ea代hquakeFire 
(地震火災)， Wooden House (木造建物)， Fire Resistive Building (耐火造建物)，
Fire Protective House (防火造建物)， Fire Spread Formula (延焼速度式)
112 総合都市研究第38号 1989
Estimation of Outbreak and Spread of Fires in Case of an Earthquake in Tokyo 
Satoshi Suzuki * 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University (Tokyo Fire Departmentl 
COI旬trehensiveUrban Studies， No. 38， 1989， pp.89-112 
The Earthquake Prevention Ordinance plays an important role in earthquake damage reduction measures in the 
Tokyo metropolitan area. The ordinance spells out that “areal seismic risks should be measured scientifically." 
Complying with this ordinance， the Tokyo Fire Department makes predictions on earthquake related fires， the 
most dreadful of al earthquake disasters. The department deals with earthquake fires in two categories:“outbreak of 
fire" and “spread of fire." There have been some recent improvements in fire risk estimation for Tokyo and other 
towns due to more precise evaluation of seismic risks and improvement of prediction quality. 
Until March.1987， the method of estimating the outbreak of fire was based on the relative evaluation of fire risk 
for each area. Since then， the Fire Prevention Council has developed a method of absolute evaluation， which calcu-
lates the fire risk from the number of fire outbreaks. The new method is already being applied in the 23 Tokyo 
wards 
Until March， 1985， Hamada's fire spread formula was used for estimating the spread of fire. Since then， the Fire 
Prevention Council has developed the so-called “Tokyo Fire Department Fire Spread Estimation Formula，" which has 
been applied in the 23 Tokyo wards since March， 1988. 
The report deals with hypothetical earthquake fires， covering both aspects，“自reoutbreak" and “自respread，" and 
listing recent risk estimation methods. First appears a survey of urban structures and facilities which， along wich 
determination of urban structures， isindispensable for earthquake damage evaluation and provides basic data for cal-
culating the risk of outbreak and spread of fire. 
Then， 1 give an outline of the risk of fire outbreak in the 23 Tokyo wards. Assuming an earthquake of the scale 
of the 1923 Great Kanto Earthquake， 1 explaine briefly the method of determining the number of fires， separated by 
cause， and the danger of burning buildings to their surroundings in terms of spreading the fire. 
